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下ROM），徒 手 筋 力 評 価（manual muscle testing：以
はじめに
　四肢における巧緻動作は人間が自分の意思で行動し，
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　Muscle weakness, balance dysfunction and impaired gait in the lower limbs have been evaluated for 
the prevention from the fall, but the association of the co-ordination of the foot and toe’s function is still 
unclear. We have devised an easy method of “toe’s ten-second test” for the evaluation of the toe’s co-
ordination. This study was investigated the relationships among ten-second test, toe-gap force, and foot 
muscle strength. Physical assessment of ten-second test was performed in 70 patients admitted in the 
A hospital. Average ten-second test for the right foot was 7.8±4.1/10sec and for the left foot was 
8.0±3.7/10 sec. Toe-gap force for the right foot was 2.5±2.0 kgf and for the left foot was 2.1±1.6 kgf. 
These results were associated with muscle strength of extensor hallucis longs (EHL: right, 4.0 ±1.4; 
left, 4.1±1.1) or flexor hallucis longs (FHL: right, 3.9±1.3; 4.1±1.0) assessed by the manual muscle 
testing (MMT). Toe’s ten-second test was reflected muscle power and co-ordination, so it might become 
the useful evaluation method in patients or handicap person.
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左右 2 回ずつ測定し，左右それぞれの最大値を足趾挟力
の代表値とした。
3 ．足 趾 筋 力：左 右 の 長 母 趾 伸 筋，長 母 趾 屈 筋 の
MMT1）の測定を行った。MMTは筋の収縮を全く認めな














































した。調査期間は201X年 7 月～平成201（X+ 1 ）年 9





















を用いて，第 1 趾と第 2 趾との間で挟む
力を測定した．
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ループ 3 が8.3±2.9回であった。また足趾筋力のグルー
プ別平均については，右長母趾伸筋のグループ 1 が3.6
±1.5，グループ 2 は4.9±0.4，グループ 3 は4.8±0.4で
あった。右長母趾屈筋はグループ 1 が3.6±1.4，グルー
プ 2 は4.9±0.4，グループ 3 は4.6±0.5であった。左長母
趾伸筋はグループ 1 が4.0±1.1，グループ 2 は4.6±0.7，
グループ 3 は5.0± 0 であった。左長母趾屈筋について
はグループ 1 が4.0±1.0，グループ 2 は4.6±0.7，グルー
プ 3 は5.0± 0 であった。
　以上の結果をもとに，相関関係を検討すると，それぞ
れの因子間には相関性（いずれも相関係数が0.3以上，p















り」のグループ 1 が49 名（70.0％）で 平 均 が1.4 ±0.9 
kgf，「足趾機能は標準」のグループ 2 が15名（21.4％）
で3.8±0.6kgf，「足趾機能は良好」のグループ 3 が 6 名
（8.6％）で6.8±1.7kgfであった。また左側はグループ 1
が57名（81.4％）で平均が1.5±0.9kgf，グループ 2 が 9
名（12.9％）で4.0±0.7kgf，グループ 3 が 4 名（5.7％）
で6.4±1.7kgfであった。
　足趾10秒テストの結果は右のグループ 1 が7.0±4.1回，
グループ 2 が10.3±3.2回，グループ 3 が7.7±4.3回，左
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